




















4. XRCC3 deficiency results in a defect in recombi-



























5. Expression and localization of MUC1, MUC2, 























6. Host-oriented peptide evaluation using whole 
blood assay for generating-specific cytotoxic T 
lymphocytes 
（抗原特異的 CTL誘導における全血アッセイを用い
た抗原ペプチド個別評価）
川淵義治
原医研・ゲノム疾患治療研究部門（腫蕩外科）
癌抗原遺伝子が同定され，抗原提示・認識機構の詳
細が分子レベルで解明されるに及び，抗原提示細胞と
抗原ペプチドを用いて癌抗原特異的リンパ球を活性化
